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Abstract
　It is well known that odor-evoked autobiographical memories contain some special 
features, such as more emotional, vivid, specific, rare, and so on. It is so called “Proust 
phenomenon”. The present study reviews the psychological literature addressing 
Proust phenomenon in elderly adults and discusses the future direction of it. The 
reviewed research suggests that the positivity effects, the future event representation 
and influences on mental health are important factors for autobiographical remembering 
cued by odor in elderly adults. Future studies are needed to reveal both some functions 
and a cognitive mechanism of it.
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を対象とした認知心理学的研究が行われている（レビューとして，Chu & Downes, 2000a; 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































されることが示された（Willander & Larsson, 2008）。これらの結果は，おおむね若年者



































究で確認されている生起時期の分布（e.g., 槙・仲, 2006; Rubin & Schulkind, 1997）に対
応し，いわゆるバンプ（bump）が確認された。これに対して，匂い手がかりによって想
起された自伝的記憶はそれよりもさらに古く，６歳から10歳までの間にバンプが遡ってみ



















ており，この現象をポジティブ優位性効果（positivity effect）という（e.g., Charles, 











起 率 は 高 齢 者 の 方 が 若 年 者 よ り も 低 い こ と が 報 告 さ れ て い る（e.g., Field, 1981; 
Schlagman, Schulz, & Kvavilashvili, 2006）。また，自伝的記憶の感情特性を評定させた場
合，若年者は高齢者よりも想起した自伝的記憶をよりネガティブに評価した（e.g., 


































































やかに低下することがわかっている（e.g., 斉藤2013; 斉藤ら, 2001）。このような嗅覚能力
の低下は認知症のバイオマーカーとなり得る可能性が指摘されており（e.g., 峰平ら, 
1999），現在注目されている。厚生労働省は2025年に認知症患者が700万人を超えるとの推
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